





Post- growth-era theories by economists Osamu Shimomura and 
Kamekichi Takahashi
― What should have been done about the Japanese economy 
when Japan’s era of high growth ended? ―
TAKAHASHI, Nobuaki
When the economy faces a crisis, we cannot turn to mainstream economics to find the 
correct solution. This is because economic policy based on erroneous ideas proposed under 
mainstream economics is none other than the true cause of the problem. When the 
economy is in crisis, what we really need are economic theories advocated by 
heterogeneous economists. John Maynard Keynes, for example, is known to have been an 
economist in rescuing the world from the Great Depression in the 1930s. However, the 
economics of Keynes was considered “heretical” when his theories were first presented. 
Economists Osamu Shimomura and Kamekichi Takahashi accurately evaluated the ability 
and potential of the Japanese economy after the end of World War II, and produced 
theories that survived the postwar period and are valid even now. However, the theories 
presented by the two economists were first branded “heretical” by mainstream economists 
in those days.     
If history serves as a judge, the heretic, not the mainstream, is declared a winner. 
Mainstream economists strain to find solutions in existing theories. On the other hand, 
heretics do not stick to such theories, instead focusing on whatever is useful in solving the 
actual crisis that is going on. 
This paper aims to verify how appropriate were the policy proposals put forward by 
＊　 立命館大学国際関係学部教授、立命館大学国際地域研究所所長
34 高橋　伸彰：下村治と高橋亀吉に見るポスト成長論
these two heterogeneous economists regarding what should have been done about the 
Japanese economy following the end of Japan’s era of high growth.




















て、景気対策を求めてきた。その思いは、2008 年 9 月のリーマン・ショックが引き金となった
100 年に一度の金融危機の際にも変わらなかった。2009 年 8 月の総選挙で政権交代した民主党
が『新成長戦略』８）で成長率の目標を中心に置かざるを得なかった所以もここにある。また、
2012 年 12 月の総選挙で民主党から政権を奪還した自民党の第二次安倍晋三内閣も、当然のよ
うに実質 2％、名目 3％の持続的成長を日本経済再生の目標として掲げているのである９）。
しかし、改めて欧米経済にキャッチアップしてから久しい日本の経済社会の実態をみるなら
ば、欧米の背中を遠くに眺めて走り続けていた 1955 年から 1970 年代前半までの高度成長期と
は大きく変わっている。統計的には GDPの規模で当時の西ドイツを追い抜いた 1969 年以降、
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また国民の実感では「物の豊かさ」を重視する割合を「心の豊かさ」を重視する割合が上回っ






















































た 16）。下村はニクソン・ショック前の 1970 年頃から、すでに日本経済の成長減速化とその影

































































































































































































長率の推移だけをみれば、下村のゼロ成長論は一見 “外れた” ように見える。しかし、それは “能
力の限度” を超えて財政・金融政策が運営されてきたからに過ぎない。そのとがめが現在も増
え続ける膨大な財政赤字として顕在化していることは改めて指摘するまでもないだろう。




































































































下村と高橋の反対にもかかわらず、1971 年 12 月のスミソニアン会議では固定相場制の維持
を目的として円の大幅切り上げが行われ、その 1年数ヶ月後には変動相場制への移行を強いら














































































































































































８） 菅直人元首相の下で策定された『新成長戦略』では「2020 年度までの年平均で、名目 3％、実質 2％
を上回る経済成長を目指す」とされている。
９） 安倍内閣の下で策定された『経済財政運営と改革の基本方針－脱デフレ・経済再生－』では「今後 10 
年間（2013 年度から 2022 年度）の平均で、名目 GDP 成長率 3％程度、実質 GDP成長率 2％程度の
成長を実現する」となっている。
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